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Software Testing, a process comprised of test case generation, execution and 
evaluation is one of the imperative phases of the development life cycle, with its cost 
approximated to about 50% of the overall development cost. Researchers have 
automated it using models with utmost focus put on Unified Modeling Language 
(UML) as the up to date de facto standard utilized in software modeling. Its diagrams 
include both behavioral and structural. This work has generated system tests (black 
box) early in the development lifecycle hence the use of behavioral models, activity 
diagrams in particular as they are one of the earliest and simplest analysis models to 
be created with sufficient testing information. Also, as a way of reducing test case 
generation effort and time, an existing technique that supposedly involved more 
effort and time has been focused on in this work. It has been enhanced by reducing 
the key steps involved through eliminating intermediate models as a way of reducing 
effort and time involved in the test case formation process. The enhanced technique 
has been applied on the same case study as in the original technique, producing four 
test cases in 115 milliseconds with more ease compared to the original technique that 
produced five test cases in 160 milliseconds with relatively more effort. It has further 
been compared against another already existing model based technique (based on 
sequence diagrams) and also one integrated with a model based tool using both 
general criteria and those specific to the research problem (TCG effort and time), as a 






Pengujian Perisian, satu proses yang terdiri daripada penjanaan kes ujian, 
pelaksanaan, dan penilaian adalah salah satu fasa penting untuk kitaran hayat 
pembangunan, dengan kos yang dianggarkan kira-kira 50% daripada keseluruhan kos 
pembangunan. Penyelidik telah mengautomasikan ia menggunakan model dengan 
tumpuan penuh diletakkan ke atas Bahasa Permodelan Bersepadu (UML) sebagai 
standard de facto terkini yang digunakan dalam pemodelan perisian. Rajahnya 
termasuk kedua-dua tingkah laku dan struktur. Kerja ini telah menjana ujian sistem 
(kotak hitam) di awal kitaran hayat pembangunan, maka penggunaan model tingkah 
laku, rajah aktiviti khususnya kerana mereka adalah salah satu model analisis yang 
terawal dan paling mudah untuk diwujudkan dengan maklumat ujian yang 
mencukupi. Sebagai satu cara untuk mengurangkan usaha dan masa untuk menjana 
kes ujian, satu teknik yang sedia ada yang sepatutnya melibatkan usaha dan masa 
yang lebih telah diberikan tumpuan dalam kerja-kerja ini. Ia telah dipertingkatkan 
dengan mengurangkan langkah-langkah utama yang terlibat melalui penghapusan 
model perantaraan sebagai satu cara untuk mengurangkan usaha dan masa yang 
terlibat dalam proses pembentukan ujian kes. Teknik yang dipertingkatkan ini telah 
digunakan pada kajian kes yang sama seperti dalam teknik asal, menghasilkan empat 
kes ujian dalam 115 milisaat dengan lebih mudah berbanding dengan teknik asal 
yang menghasilkan lima kes ujian dalam 160 milisaat dengan usaha yang agak lebih. 
Ia selanjutnya telah dibandingkan dengan satu lagi teknik yang sedia ada model 
berasaskan (berdasarkan rajah jujukan) dan juga bersepadu dengan alat berasaskan 
model menggunakan kedua-dua kriteria umum dan yang khusus kepada masalah 
penyelidikan (TCG usaha dan masa), sebagai satu cara untuk selanjutnya 
mengesahkan penggunaannya. 
 
 
